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There are various types of housing delivery system in Malaysia which are 
Sell Then Buils (STB), Build Then Sell (BTS), 10:90 System (10:90) and 5/95 Home 
Loan Package (5/95).  It is reported that most of the developers are practising the 
conventional system which is STB.  In this context, it is important to justify 
developers’ circumstance and the rationales of their preferred and practised housing 
delivery system.  The objectives for this study are threefold. First, to determine the 
knowledge of developers about the different types of housing delivery system in 
Malaysia.  Second, to identify the common types of housing delivery system 
currently practised by developers and third, to determine the challenges faced by 
developers in the implementation of different types of the system.  The data and 
information needed in this study were obtained from the questionnaire returned by 20 
developers out of 32 in the scope of study, Johor Bahru.  Contingency Table 
Analysis was used to obtain the findings for the first and second objectives; whereas 
the third objective was studied via the average mean score and ranking method.  The 
findings revealed that most of the developers only knew and practised STB but 
lacking in the knowledge and information for another three types of housing delivery 
system.  Although they are practising STB, not all of them have good understanding 
about it, especially regarding the party to bear the risk of abandoned housing project.  
It was also found that the burden of financial sources and inherent risk of project are 
among the main challenges faced by developers to not implement BTS, 10:90 and 
5/95.  This study would serve as supplement information for developers, government 
agencies, and house buyers to gain better insight on the reasons for developers’ 
reluctance to adopt the proposed housing delivery systems.  With that, the existing 


















Terdapat beberapa jenis sistem penyampaian perumahan di Malaysia iaitu 
Jual dan Bina (STB), Bina dan Jual (BTS), sistem 10:90 (10:90) dan Pakej Pinjaman 
Rumah 5/95 (5/95).  Telah dilaporkan bahawa kebanyakan pemaju perumahan 
dilaporkan masih mengamalkan sistem tradisional iaitu STB.  Oleh itu, adalah 
penting untuk mengenalpasti keadaan pemaju perumahan dan rasional mereka untuk 
menggemari dan mengamalkan sesuatu sistem penyampaian perumahan.  Terdapat 
tiga objektif dalam kajian ini.  Pertama, untuk mengenalpasti tahap pengetahuan 
pemaju perumahan tentang sistem-sistem penyampaian perumahan di Malaysia.  
Kedua, untuk mengenalpasti jenis sistem penyampaian perumahan yang lazim 
dipraktikkan oleh pemaju perumahan pada masa kini, dan ketiga, untuk 
mengenalpasti cabaran yang dihadapi oleh pemaju perumahan semasa 
mempraktikkan sistem-sistem tersebut.  Maklumat kajian diperolehi melalui borang 
soal selidik yang dikembalikan oleh 20 pemaju perumahan dari 32 dalam skop kajian 
Johor Bahru.  Analisis Jadual Kontingensi digunakan untuk memperolehi penemuan 
bagi objektif pertama dan kedua; manakala objektif ketiga dikaji dengan 
menggunakan purata skor min dan kaedah kedudukan.  Kajian ini mendapati 
kebanyakan pemaju hanya mengetahui dan mengamalkan STB tetapi kekurangan 
pengetahuan dan maklumat mengenai tiga sistem yang lain.  Walaupun mereka 
sedang mengamalkan STB, tetapi bukan semuanya memahami sistem ini sepenuhnya, 
terutamanya tentang pihak yang bertanggungjawab terhadap projek terbengkalai, jika 
berlaku.  Kajian ini juga mendapati masalah kewangan dan tanggungan risiko projek 
merupakan cabaran utama yang dihadapi oleh pemaju perumahan supaya tidak 
mengamalkan sistem penyampaian perumahan BTS, 10:90 dan 5/95.  Kajian ini 
boleh dijadikan sebagai maklumat tambahan kepada pemaju , agensi-agensi kerajaan, 
dan pembeli-pembeli rumah untuk memperolehi pendapat yang lebih mendalam 
terhadap sebab-sebab pemaju perumahan menolak sistem-sistem penyampaian yang 
telah diperkenalkan.  Dengan itu, sistem penyampaian perumahan sedia ada dapat 
terus ditambahbaik.  
